




Successive changes in the mental health of university students
and their relationship to psychological changes
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　This study aimed to understand the time of year when university students' mental health tends to change, 
as well as to examine the relationship between mental health transitions and psychological changes. The 
participants included 90 university students who completed the General Health Questionnaire （GHQ12） on a 
weekly basis for 14 weeks. Furthermore, they completed TEG-II and the Tree-Drawing test at two time points. 
Within these samples, we found that mental health issues began to rise at the beginning of a new semester and 
that it was more eﬀective to carry out screening tests in May or June when students' mental health was more 
stable. In terms of psychological changes, our ﬁndings suggested that, regardless of the presence of mental health 
issues, the students' activities and interests toward others increased and they tended to refrain from assertiveness 
and respect others, which might have led to mental health problems. On the other hand, changes in the Tree-
Drawing tests diﬀered substantially among individuals, thus making it diﬃcult to ﬁnd a relationship between the 
results of the drawing tests and their mental health conditions. Future research should study individual long-term 
psychological and mental health changes.
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　兵庫県内の A大学において 2年生から 4年生を対
象に開講された「心理検査法」の受講生 156名のうち，
調査に同意した 90名（男性 35名，女性 55名；19
歳～ 22歳）を調査対象者とした。調査の実施期間は
2017年 4月から 7月の約 4か月間であった。
　また，大阪府内の B大学において 1年生を対象に
開講された「カウンセリング論」の受講生 66名（男
性 10名，女性 56名；18歳～ 19歳）を対象として
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　調査に同意を得た A大学 90名の GHQ平均値と欠
席者数の推移，および B大学 66名の比較データを図






　A大学の GHQの 4か月の平均値の上位 4分の 1を
高群（22名），下位 4分の 1を低群（22名）として，
週ごとの平均値の推移をグラフにし，その変化の傾
きを中央分割推移線（Cooper, Heron, & Heward, 2007）












































12 13 14 15
4/14 4/21 4/28 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7
7 8 9 10 116
日
付







































効果が有意（高群 F（1, 30）=10.22,  p<.01；低群 F（1, 30）






































































（F（2, 62）=5.05,  p<.01）。単純主効果の検定の結果，
幹が長く変化した群において時期の主効果が有意（F


















































標として有効であるとされており（Koch， 1952 林訳 





















図 5 幹と樹冠の高さの比率(Kock, 1952 林訳 1970) 図 5　幹と樹冠の高さの比率（Koch, 1952 林訳 1970） 
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